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Analysis on Current Status and Development of 
Native Language Test in Mainland China 
 
 
This paper introduces the development of Chinese mother tongue language test in mainland 
China for the past 20 years. It first makes comparisons among tests such as “National Putonghua 
Proficiency Test” “Professional Chinese Proficiency Test” and “Chinese Character Usage Ability 
Assessment and Testing”. On the basis of investigation of currents status, the authors conclude 
that there are three problems the tests are facing now. First, the current tests mainly focus on some 
specific aspects, fields or persons, and not comprehensive enough; second, much attention is paid 
to the development of the testing tools, the description and assessment to the language application 
ability are not profound enough; third, lack of overall and systematic deliberation to the whole 
evaluation system of mother tongue ability. 
These years, the demand for a national basic testing platform as a standard to the language 
ability evaluation and Chinese language tests is growing stronger as ever. With this background, 
the authors introduce the project “research on the standard and assessment system of national 
linguistic & orthographic ability” from the points of views of program design, research contents 
and method. This is one of the key projects of Chinese National Language Committee, in the 
Institute of Applied Linguistics Ministry of Education. There have been a number of different 
types of tests developed to investigate abilities on language performance for the particular 
population. The authors believe that progress has been made on the basis of the results of such 
trials. However, it is a good time to set up an overall systematic linguistic assessment system to 
Chinese native speakers.  
 
                                                                
*1 中国・教育部言語文字応用研究所・研究員  
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学適性試験 SAT（Scholastic Assessment Test）の言語の部分，イギリスの 16 歳以下の青少
年向けの GCSE（General Certificate of Secondary Education），日本の日本語検定，中国の普

















                                                                
1 普通話（現代標準漢語）（プートンホア）は中華人民共和国において漢民族の共通語として作ら
れた中国語のことをいう。  
2  2011 年～2014 年中国国家言語文字工作委員会の科研の一つ。筆者の富は研究分担者である。な
お，中国国家言語文字工作委員会については，中国言語文字網（http://www.china-language.gov.cn/）
を参照されたい。  














とする全国共通の大学進学適性試験 SAT（Scholastic Assessment Test）があるが，テスト科
目のうち，Critical Reading と Writing といった学生の言語（英語）能力を測る科目は重要
な位置を占めている。これは，英語母語話者の母語能力を測るテストとしても大きな意味
があると思われる。また，イギリスでは，公認されている義務教育修了試験 GCSE（General 





本語検定」があるが，これは，日本語能力試験 JLPT（Japanese-Language Proficiency Test）
といった日本語学習者を対象とする言語テストと比べ，日本語母語話者を主な受験対象と
している点が大きな特徴であろう。それ以外に，中国・香港の「香港教師国語能力評価テ









2.2. 中国国内における母語力テスト  
中国国内においては，1980 年代から外国語及び第二言語に関する言語テストの設計，実
施と評価に関する理論の検証や，実施状況の報告などが盛んに行われてきたが，母語力テ
                                                                
3  日本語検定における日本語の運用に必要な 6 つの領域は語彙，文法，語彙の意味，漢字，敬語，















































































                                                                
4 中国の方言の分類については，まだ議論されているところであるが，一般的に中国の「七大方言」














3.2. 三つの母語力テストの概要  
ここで，前述の三つのテストの概要を表 1 にまとめておく。 
 
表 1 中国国内における中国語母語力テストの概要 
名称  普通話水平測試  国家職業漢語能力測試  漢字応用水平測試  
略称  PSC ZHC HZC 
開始年  1994 年  2004 年  2007 年  







































レベル  三級六等 7 初，中，高の三等級8 一，二，三級 9 












2009 年 6 月までの受験者数




2010 年末まで，全国 14 省
（区，直轄市）で 9.6 万人が
受験。  




6  主に語彙の選択，数量詞と名詞の組み合わせ，語順と表現形式の判断といった 3 種類の問題であ
るが，地域により，この部分は実施されないこともある。  
7  100 満点。一級甲等（97 点以上），一級乙等（92 点以上），二級甲等（87 点以上），二級乙等（80
点以上），三級甲等（70 点以上），三級乙等（60 点以上），等級なし（60 点以下）。  
8  1000 満点。高級（800 点以上），中級（600 点以上），初級（400 点以上），等級なし（400 点以下）。 
9  800 満点。一級（600 点以上，語彙数 4500～5500），二級（500 点以上，語彙数 4000～4500），三
級（200 点以上，語彙数 3500～4000）。  
















3.3. 考察  
本節では，3.2 で紹介したテストの問題点についてまとめる。 
 





































































4. 「国民言語文字能力評価基準」研究プロジェクト  











































は発音である。例えば，普通話と殆どの北方方言には声調が 4 赣つあるが，湘方言， 方


























4.2.1. 中国語空所補充問題の研究  
空所補充問題は外国語の試験の中でよく使われるものであるが，今回は香港と中国大陸
                                                                
13  香港理工大学と中国・教育部言語文字応用研究所との共同研究プロジェクト，「中国運用能力測
定可能性調査」の一部となっている。  














































































                                                                
14 現代漢語語料庫 http://china.fl.kansai-u.ac.jp/ 
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